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の速度については、2008年から 2013年にかけて、第 3世代移動通信システム（理論値 14Mbps
～ 100Mbps）が導入され、2014年以降になると第 4世代移動通信システム（理論値 1Gbps）にな
り、速度が飛躍的に向上し、2020年には第 5世代移動通信システム（理論値 20Gbps）の導入が
予定されている。


























































































































































































　本研究におけるウェブ調査紙は、HTML（Hyper Text Markup Language）で表示し、上記の回答
形式の分類において、本調査の回答形式は、タイプ Aの多肢択一型、タイプ Cの数値入力型の 2












　　•　CPU: Intel（R） Xeon（R） W3565 @ 3.20GHz、メモリ：16GB
　　•　OS: CentOS Linux release 7.4.1708









　上記で実装したウェブ調査紙をもとに、2018年 1月 21日～ 23日の 3日間で調査を実施した。























































質問項目 ML1 ML2 ML3 共通性
予定よりも長い時間スマートフォンを使ってしまう 0.85 0.19 -0.20 0.73
他にやるべきことがあるのにスマートフォンを使ってしまう 0.72 0.29 -0.09 0.69
気がつくとスマートフォンを使っている 0.71 -0.16 0.08 0.50
スマートフォンを手放せないと自分で思う 0.71 0.03 0.09 0.59
スマートフォンを使っていて夜寝る時間がおそくなる 0.69 -0.17 0.15 0.54
スマートフォンを使っていて時間を無駄にしてしまったと感
じる
-0.15 0.88 0.11 0.73
スマートフォンを使っていて他のことをおろそかにしたこと
を後悔する
0.06 0.82 0.06 0.75
スマートフォンを使ったことで自己嫌悪におちいる。 0.05 0.6 -0.02 0.38
自分の投稿への反応が気になってつい何度もスマートフォン
を見る。
0.00 -0.01 0.88 0.78
日常の出来事をつい SNSで発信したくなる。 0.17 -0.01 0.73 0.67
SNSでの自分とリアルな自分とが、性格が違って困る。 -0.05 0.11 0.57 0.34





















　まず、クラスタ 1、クラスタ 2、クラスタ 3における家族構成の割合を図 3に示す。クラスタ
1（図 3（a））は、クラスタ 3（図 3（c））に比べて、一人暮らしの割合が多いことがわかる。ク
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　It has been about 10 years since the smartphone appeared in Japan, and smartphone dependence is 
becoming a social problem. However, a working definition and appropriate scale for gauging smartphone 
dependence haven't been outlined yet. On the other hand, web surveys on the use of smartphones are being 
used in various fields, but there are many problems. Therefore, in this paper, a web survey for smartphones 
was designed, and a survey about the usage of smartphones for university students was conducted. Data 
obtained from this web survey was analyzed by a method of factor analysis, and three factors were 
extracted: “priority for usage”, “guilt for usage”, and “SNS posting / viewing”. Next, using these three 
factors, a hierarchical cluster analysis was performed, and the data was classified into three clusters. Finally, 
based on the respondent's family structure and smartphone usage time, the classified clusters were 
characterized by answer data and considered smartphone dependence.
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